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丸方形を呈する （第2図）。炉 lを囲む5つの深いピットが主柱穴とされ， 明瞭な壁柱穴は認
められない。覆土は下に凸のレンズ状構造を示し， 自然に埋没したものとされている。炉lの
直上にあたる 8,16~ 19層は灰白色～灰黄褐色を呈する灰層である。 ブロック状を呈しており











































































左 ：A-A‘ 断面北から 右：炉跡接写
写真1神立平遺跡第3号住居跡覆土堆積状況
びる 7層が貝層である（第 2図）。報告書には記載されていないが，原図には No.l~ No.8の
8点の遺物出土位置が記録されている。このうち実物資料との対照ができた No.l,No.3 ~ 5 
の出土位置を第2図に示す。No.lは大洞系の壺 （報告書での遺物番号 107,以下同様）， No.3






















































































































16 ~ 19は．口唇部は大きくヘラカット (16・ 18 ・ 19) またはナデ (17) により幅広の平坦
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31b。 1/2 5cm 
第5図 神立平遺跡第3号住居跡出土土器 (2)
面をなす角頭状である。口唇部内側には撫で付けた粘土が突出しているものがある (16・ 17)。
外面は口唇下は横ナデ，以下胴部を縦ケズリのもの (17)や，縦ケズリ (16・ 18・ 19)がある。
6点である。18は口縁部やや下の器面外面が剥離し，色調も明褐色と顕著な使用痕がある。
4~ 15は，口唇部はナデ整形が主体で尖唇形である。ナデで丸みを帯びる口唇が多い。そ
の中で 14は一部ヘラカット， 8・ 11は整形が確認しづらい。外面の口唇直下は成形時の凹凸
が明瞭にみられるものは少ない。ナデ整形が観察されるものが多い (5・ 9 ・ 10 ・ 12 ~ 15)。5
は特に顕著である。以下， 5・7・8は横ケズリ後，胴部から口縁にむかって粗く縦ケズリが施
される。7の横ケズリは「有節ケズリ」（高橋・中村 2000) となっている。4・ 10 ・ 15は横ケ





14 ・ 15は明褐色を呈する C 9 • 12 • 13は暗褐色である。 10・ 14 ・ 15は外面の一部が剥落して
いる。 56点と数量的に主体をなす。
20 ~ 24は，小形のサイズである。 17点である。口唇部ヘラカットのものは主体をなさない。
口唇部はナデ整形 (20・ 21)，さらにミガキを加え (22)，丸頭状を呈するものがある。尖唇形
となる 23は外面ナデ， 24は外面縦ケズリで内面下部はミガキによる整形である。 22・ 24は．
外面に粘士帯の接合痕が残る。 21・ 22 ・ 24は明褐色． 23は薄い褐色． 20は賠褐色を基調とし
て部分的に明褐色を呈する。
底部は 42点がある。内面に平坦面のある丸底 16点 (25)，内面も曲面をなす丸底 5点 (26・
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Salt Production by Boiling the Sea Water in the 
Middle Phase of the Final J omon Period in the 
Lake Kasumigaura Region of Eastern Japan 
ABE Y oshiro. SUGA Hiroko. and KAME! Tsubasa 
Since the prehistoric Jamon Period in Japan. salt has been produced by boiling the sea 
water because Japan lacks rock salt. Pottery specially used for this purpose was produced 
in prehistoric times. Previous researches into salt production in Japan has skewed toward 
investigations of salt-production sites located in the coastal regions of the sea. In this paper. 
the authors approach salt production and the related human behaviors that took place 
within a settlement. To achieve the goal. the authors have re-examined pottery and clams 
discovered at the Kandatsudaira Site. Tsuchiura City, Ibaraki Prefecture, 50 miles northeast 
of Tokyo. 
Our analyses are two-fold: pottery and fauna! remains. First. the authors typologically 
analyzed pottery used for salt production. We examined the pottery production techniques 
of the Final J omon Period (ca. 3.400 to 2.600 B.P.). and found out that the same pottery 
production techniques were adopted to both pottery for salt production and coarsely-made 
pottery for ordinary life. This strongly indicates that salt production was not a specialized 
activity at that time. We argue that a single group of people used both pottery for salt 
production and pottery for ordinary life. and the difference in these two was a matter of 
selection. 
The authors also analyzed deposits in layers of clams at the site and conducted radio 
carbon dating on faunal remains within the layers. The result indicates that the layers 
were formed in the middle stage of the Final Jomon Period (ca. 3,000 B.PJ. In the deposits. 
we have also discovered micro-organisms attached to sea grass. This strongly indicates that 
salt was produced utilizing seaweed ash. 
Keywords: Final Jomon Period of prehistoric Japan. salt production using pottery. pottery 
typology. fauna! remains. 
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